




Demand forecasting for Supply Chain Planning (SCP) is essential highly to obtain forecasting
accuracy and real time outputs reflecting structural market changes. In this study, an adaptive
demand forecasting approach adopting the data mining technique which detects the correlations
between target factors and other related elements, is proposed. Including the scheme of the time
series analysis based on the state space approach, this approach has two characteristic points. One
is the state space which is formulated by principal components composed from various market ele-
ments. The other is the self organization of the state space using a neural network. In regard to the
latter feature, we previously introduced the modified General Method of Data Handling (modified
GMDH) method into the self organization mechanism. Consequently, we achieved significantly
higher accuracy using this approach compared to the previous approach.
1．SCPにおける需要予測方式への
要件
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図lからもうかがわれるように， S C Pに
おける需要計画の重みは大きい。需要計画は




































































































































































































































て，時系列がT(傾向変動)， C (循環変動)， 





















{Xij : i = 1，2， . . .， n: j = 1，2， . . .， N} 
平滑化基準化後
{xtj : i = 1，2， . . .， n: j = 1，2， . • .， N} 
対象変数時系列 {Yi : i = 1， 2， . • .， n} 
平滑化基準化後 {Yt : i = 1， 2， . . .， n} 
と各々表記すれば，
σもj-芸(Xij-xt)2/n (j= 1， 2，..， N) 
(3) 
[Total Prediction Process] 
Kalman Filter Processing 
[図4.全体構成図]












主成分個数 j=l，2，..， M 


























{Pij : i = 1 ， 2， . .， n : j = 1 ， 2， . . .， M} 
と表し，平滑処理後のその時系列を
平滑化基準化後
{P ij: i= 1，2， . . .， n: j = 1 ，2， . • .， M} 
とあらわせば，主成分時系列の平滑値に対し
ての分散は(8)式で表される。








{Pij : i = 1，2， . . .， n: j = 1，2， . .， M} 
{Yi : i = 1，2， . . .， n} 
これらをまとめて
{Yij : i = 1，2， • .， n: j = 1，2， . .， m} 























Xk，k-1-φk，kー lX2 1 
Yk，kー 1= HkXk，kー l
step4 :ゲインの計算




ニ [1 -BkHkJPk.k-1 




Xk=Xk，kー 1+ Bk[Yk-Yk，k-1J 
=Xk，k-1 + Bk[Yk-HkXk，kー 1J
Yk=HkXk 
step7 :予測誤差共分散行列の計算

































































X1k+j/X1k 0 0.....0 
o X2 k+ j / X2 k 。 (9) 










































































Private Final Consumption Expenditure 
( '89-'98) 
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12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 
Month 
Passenger New Car Sales(ー89-'98)




前節に示した 6つの時系列の主成分分析し 第 3主成分まで取り上げる。主成分 {Pl'P2' 
た結果の回有値と累積寄与率を次に示す。 P3} の時系列を図 12~図 14 に示す。なお，
固有値





















{Pl> P2' P3}の各々についての {Xl> X2， 
X3' X4' X5' X6}からの因子負荷量は次の通
りであり， {Pl> P2' P3}を解釈するとすれ
ば，次のように考えられよう。
X4 X5 X6 
-0.0385 0.0746 0.0427 
0.0077 0.0519 0.0347 
0.0507 -0 .0287 -0.0085 

































Principal Component 3('89-'98) 
時系列] 2.4 
2.3 













モデルA: {Pl' X6} 
モデルB: {Pl> P2. X6} 
モデルC : {Pl> P2. P3. X6} 
.観測変数


















モデルA: X6k = 0.050 + O. 024plkー l
+ O. 942x6k-l (1命
モデルB: X6k=0.047+0.026plkー l
+0.008p紘一 1
十 0.933x6k-l (14) 
モデルC: X6k= -0.040+0.027plk-l 
+0.013p2kー l
+0.054p紘一l




























B， Cに対応して，仲， (14)， (15)の回帰
式の平均 2乗誤差で定義する。実際の
値は次の通りである。








































































Pl : 0.000233 
P2 : 0.000196 
P3 : 0.000166 




















DX6k= -0.3551Dx紘一 1- 0.1204Dx6k-2 


















































































































モデル名 モデルA モデルB モデルC
予測誤差 0.000345 0.000098 0.000184 
推定誤差 0.000017 0.000002 0.000008 
[表 3.各方式についての精度の比較]
モデル名 KLF-N KLF-H KLF-R AR  (3) 
予測誤差 0.000112 0.000128 0.000278 
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